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（Rapee & Heimberg, 1997）。従前より，注意バイアスは
高不安者に共通してみられる特徴とされてきた（Cisler 
























Relationships between social anxiety, approaching attentional biases toward angry faces,  
and metacognitive beliefs about focused attention
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The cognitive-behavioral model of social anxiety disorder (SAD) indicates that attentional biases toward certain types of 
external information are a maintaining factor for SAD. According to metacognitive therapy, attentional biases occur under 
the influence of metacognitive beliefs about focused attention. However, there is no empirical study that reveals the relation 
of both. In this study, we explored the relationships between social anxiety, attentional biases toward angry faces, and 
metacognitive beliefs about focused attention. 24 students (7 males; mean age = 21.63 [3.09]) completed questionnaires that 
measured levels of social anxiety, positive / negative metacognitive belief, depression, and a dot probe task that assessed 
attentional biases toward angry faces. An analysis of correlation found no correlation between social anxiety and attentional 
biases. Conversely, positive correlations were found between negative metacognitive belief and social anxiety as well as an 
attentional bias. These findings suggest that it is not attentional biases but negative metacognitive belief that should be the 
focus of treatment for social anxiety.
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減らす注意トレーニングも開発されており，注意バイ
アスを修正することで社交不安症状が改善することも






れている（Cisler & Koster, 2010）。注意処理段階には，
不随意的で処理資源を必要としない自動的処理段階
と，随意的で処理資源を必要とする統制的処理段階が











みられたという知見も存在しており（e.g. Mansell, Ehlers, 
Clark, & Chen, 2002; Boal, Christensen, & Goodhew, 2018），
研究結果は完全には一致していない。その理由として，
注意処理段階が考慮されていないことが挙げられてい























































































認知的信念尺度（Metacognition of Focused Attention in 
















































激呈示時間を 100msと 500msに設定し，前者で 「注意











































































SPS得点と注意バイアス得点 「注意の促進」 および 「注
意の転換の困難」 との間には，いずれも有意な相関は
示されなかった（ρ = .13, p = .55; ρ = .16, p = .47）。SPS
得点とMFAQ 「注意ポジ」 得点との間には有意な相関
は示されなかったが（ρ = .13, p = .56）, 「注意ネガ」 得
点との間には有意な中程度の正の相関が示された（ρ 
= .48, p = .02）。注意バイアス得点 「注意の促進」 と
MFAQ 「注意ポジ」 得点との間には有意な相関は示され
なかったが（ρ = .32, p = .13）, 「注意ネガ」 得点との間
には有意な中程度の正の相関が示された（ρ = .49, p = 
.01）。注意バイアス得点 「注意の転換の困難」 とMFAQ 
「注意ポジ」 得点および 「注意ネガ」 得点との間には，い
ずれも有意な相関は示されなかった（ρ = -.11, p = .60; 
ρ = .34, p = .10）。なお，BDI得点に関しては，SPS得
点およびMFAQ 「注意ネガ」 得点との間にのみ有意な
中程度の正の相関が示されたが（ρ = .69, p = .00; ρ = 







得点とMFAQ 「注意ネガ」 得点，注意バイアス得点 「注





































Note. SPS：Social Phobia Scale 日本語版，MFAQ：高社交不安者における注意の向け方に関するメタ認知的信念
尺度，BDI：Beck Depression Inventory -Ⅱ 日本語版。
Note. SPS：Social Phobia Scale 日本語版，MFAQ：高社交不安者における注意の向け方に関するメタ認知的信念
尺度，BDI：Beck Depression Inventory -Ⅱ 日本語版。
†p < .10, *p < .05, **p < .01
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1  
  2  
平均値 標準偏差 最大値 最小値
SPS 24.96 17.21 68.00 2.00
MFAQ
 - ｢注意ポジ｣ 23.17 3.75 30.00 11.00
 - ｢注意ネガ｣ 12.96 3.13 18.00 6.00
BDI 9.46 7.91 24.00 1.00
注意バイアス得点
 - ｢注意の促進｣ 18.66 43.56 187.63 -27.67
 - ｢注意の転換の困難｣ 12.51 45.06 179.96 -53.88
Ta le 1
記 量
Note.  PS：Social Phobia Scale 日本語版, MFAQ：高社交不安者における注意
の向け方に関するメタ認知的信念尺度, BDI：Beck Depression Inventory -Ⅱ 日本
語版。
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.16 　.47 * −
4. MFAQ
　｢注意ポジ｣
.13 .32 -.11 −
5. MFAQ
　｢注意ネガ｣
　.48 * 　.49 * .34 　.37 † −
6. BDI 　.69 ** .12 .10 .19 .47 * −
Note.  SPS：Social Phobia Scale 日本語版, MFAQ：高社交不安者における注意の向け方に関するメタ認知的
信念尺度, BDI：Beck Depression Inventory -Ⅱ 日本語版。
†p  < .10, *p  < .05, **p  < .01
Table 2
Spearmanの順位相関分析の結果


























































測定するにあたり，先行研究（e.g. Mogg et al., 2004; Sluis 
& Boschen, 2014）を参考にして，プライム刺激呈示時間
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